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Abstract  We proposed the framework called “patent application strategy matrix” that was able to diagnose 
the patent application strategy of enterprises. It can be diagnosed with two standards, the execution 
possibility by other competitive enterprises and the quality of a patent application document. The 
application numbers of an enterprise in one year was used as the execution possibility by the others 
and the volume of pages of a patent application document was used as the quality of that. The 
enterprises published in Japanese unexamined patent application publication on each area of the 
matrix ware extracted, and the questionnaire survey was done to those enterprises. In this paper, the 
problems of the patent support system for small and medium enterprises by the Patent Office in 
Japan were considered from the results of the questionnaire survey. 
                     
                         
１．はじめに 
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枠組みの紹介と解析結果の信頼性について調査した結果
についても言及した。 







































































た発明は国際特許分類（IPC）によって A から H までの
8 つのセクションに分類されるが、本解析はこの中から、
A（生活必需品）、B（処理操作；運輸）、F（機械工学；
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4 つを準備し、1 つのみ選択してもらった。 
 結果は、中小企業型の企業では「その制度自体を知ら
ないので利用していない」という回答が最も多く、2 領




きない」という回答が最も多く、2 領域合わせて 63 社中
38 社、約 60％と大きな割合を占めていた。なお、この回
































































































































め利用しなかった」の 4 つを準備し、1 つのみ選択して
もらった。 
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